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The Evaluation Test of the Kita-Kyusyu Decca Chain— IV 
       The Accuracy on the Fixed Station in 
           the South Western Japan Sea
Shigakatsu NAKANE and Masaji GODA
 In the summer of 1980, on the "Kaio", our experimental vessel that anchored off Hino-
misaki in Shimane Prefecture, we experimented to turn sea water into fresh water. At that 
time we also observed the Kita-Kyusyu Decca Chain and evaluated its accuracy. What we 
present here is the result of the accuracy experiments. They are listed as follows: 
  1 . In daytime, observed lanes of all the patterns were stable. Their fluctuation was only 
several centi-lanes in RMS. But in nighttime, the fluctuation attained 5 to 10 times as much 
as that in daytime. 
  2 . We gained similar results to those of the Hinomisaki experiments, when we made one 
week succesive observation at St. D, about 4 NM off Taisya-Ko. 
  3 . Although the distances between the stations were about  10-20 NM, we found that 
each deviation varied in positions. Especially the position closer to the shore showed more 
variation than those farther to the shore. 
 4  . The  Decca Fixes including Pattern G are unsuitable for use because the lane wide is 
too extensive and the cross angles made by LOPs are too narrow. Even in nighttime, the 
fixes by P-R pair had high accuracy and stability, but its longitudinal error varied accord-
ing to observation stations. 
  5 . The distances between two fixes calculated by Decca processor (DP-80, Sena) and 
LOPs on Decca Chart (No. 1200, 149) are  0.5-1.5 NM on each station. It is estimated 
that the distance resulted from some possible propagational error of radio wave, i.  e.  , the 
error of LOPs on Decca Chart and of software on processor (DP-80).
著者等 は北九州デ ッカチ ェンの精度について,九 州
北西岸海域や瀬戸 内海西部における評価試験 を行 って
きた(1,2,3,4,5).1980年7月 下旬か ら8月 上旬
にかけて,島 根県 日御 崎沖合 における 「温度差を利用
した海水の淡水化実験」 に参加 し,海 上 の3定 点にお
ける昼夜連続測定 と大社港沖 での約一週間にわた る連
続測定 の機会を得た ので,そ の結果について報告す る.
測 定
海水 の淡水化実験は本学部実験船 「かいお う」 で
1980年7月21日 ～7月29日 にわた り,日 御崎灯台の北
西約20海 里,水 深200mの 地点に錨泊 して実施 され
た.し か しその期間中に低気圧 に伴 う強風 のため2度
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Table 5. The mean values of the site of Decca chart and of D.  lat., D.  Long., Dep. in 
       daytime by each pair at each station. 
       Note: the data of station A are gained in nighttime.
              Position  Difference 
  Station Pair 
             lat. Long. lat. Long. Dep. 
 R-G 38.650 16.563  -0.868  -2.300  -1.858 
  A  G-P 43.500 23.350 3.982 1.487 1.202 
 P-R 40.000 18.825 0.482  -0.038  -0.031 
 R-G 44.715 23.750  -0.285  -0.750  -0.605 
  B  G-P 47.138 25.800 2.138 1.300 1.048 
 P-R 45.263 24.910 0.263 0.410 0.331 
 R-G 45.660 27.060  -0.680  -1.389  -1.120 
  C  G-P 49.025 29.925 2.685 1.476 1.190 
 P-R 46.625 28.713 0.285 0.264 0.213 
 R-G 22.369 38.094 0.319 0.894 0.727 
   D  G-P 20.963 36.558  -1.087  -0.642  -0.522 
 P-R 22.063 37.315 0.013 0.115 0.093
とはな らないか ら断定は出来ないが,夏 季の本海域 に
おける定偏差はTable.5の 海図によるものの うちB,
C点 での値がその概略値を示 す ものと推察 され る.し
か しなが ら,こ れはかな り狭 い範囲の もので,陸 岸近
くでは変化することに注意を要 し,更 に広 い範 囲の評
価試験 と併せて確定 されねばな らない.
要 約
日本海南西部の定点における測得 レーンは,昼 間で
は各 パタン とも標準偏差±1.5～8.5celで 安定 してい
るが,夜 間5～10倍 の値 とな り変動が著 しい.Gパ タ
ンを含むペアでは測位 のため利用不能 とも言え るが,
P-Rペ アでは,そ の位置誤差は夜 間でも標準偏差が
±0.4海 里以内でかな り安定 している.大 社沖の測定
日別 の平均値 には2～3celの 差があるのみで,標 準
偏差 も沖 合の測定点 と類似 してお り,再 現性は高 く,
安定 している.
定偏差はプ ロセ ッサーによるもの と海図に よるもの
とで,測 点,パ タソによって も差 があ り,プ ロセ ッサ
ーの計算位 置誤差は放射方向距離で1～1 .5海里におよ
ぶ.し か し海 図による定偏差 も陸岸に近付 くと変化す
る.今 回の評価試験では,せ まい範 囲なが らも,夏 季
におけ る定偏差の概略値 を得 ることが出来たが,今 後
よ り広範な各季 にわたる測定に よ り,定 偏差を確定 し
なければ ならない.そ の ことが,プ ロセ ッサ ーの使用
上,ひ いては本 システム利用上不 可欠 の要件であ る.
謝 辞
終わ りに,本 研究 にあた り,種 々御 協力いただいた
長崎丸船長矢 田殖朗助教授以下乗組員各位,航 海学 講
Il
座 の学生樺島親幸,村 岡 由の両君,プ ロセ ッサー
DT-80を 使用 させていただいたセナー(株)福 岡営業
所 の各位に深甚の謝 意を表 します.
引 用 文 献
1)中 根 重勝 ・井 上 正 六(1971).本 誌,32,135-
144.1
2)中 根 重 勝 ・井 上 正 六(1972).本 誌,34,75-85.
3)中 根 重 勝 ・合 田政 次 ・高 木 保 昌(1975).本 誌,
39,17-23.
4)田 ロー 夫 ・山崎 孝 助 ・中根 重 勝 ・川 平 浩 士 ・佐 藤
尚登 ・西 本 金 三 ・中島 裕(ib73).日 航 海 論 集,
49,115-120.
5)田 ロー夫 ・西本金三 ・中根重勝 ・中島 裕 ・西野
朝生 ・佐藤 尚登 ・甲斐靖彦 ・松浦静則(1976).
日航海論集,54,1-10.
